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資金循環統計における保証の計上方法の見直し1 
那須 健太郎 中山 興（日本銀行調査統計局）  
１．背景 
 国連統計委員会は、2009 年に、国民経済計算体系に係る作成基準（System of National 




























































                                                        
4 1993SNA のマニュアル（United Nations （1993））では、「11.25. Many types of contractual 
financial arrangements between institutional units do not give rise to unconditional requirements either 
to make payments or to provide other objects of value; often the arrangements themselves do not have 
transferable economic value. These arrangements, which are often referred to as contingencies, are not 
actual current financial assets and should not be recorded in the SNA.（後略）」とされている。また、
この「偶発性を有するものは金融取引とはみなせない」という基本スタンスは 2008SNA にも
引き継がれており、2008SNA のマニュアル（United Nations （2009））でも、「11.22. Many types 
of contractual financial arrangements between institutional units do not give rise to unconditional 
requirements either to make payments or to provide other objects of value; often the arrangements 
themselves do not have transferable economic value. These arrangements, which are often referred to 
as contingencies, are not actual current financial assets and are not recorded in the SNA.（後略）」と
述べられている。 
5 2008SNA マニュアル（United Nations （2009））では、「17.209 Three classes of guarantees are 
recognized.（後略）」とした上で、次のように 3 つに分類して示されている。一つめは、CDS
などの金融派生商品であり、「17.210 The first class of guarantees is composed of those guarantees 
provided by means of a financial derivative, such as a credit default swap.（後略）」と述べられてい
る。二つめは、定型保証であり、「17.211 The second class of guarantees, standardized guarantees, 
is composed of the sorts of guarantees that are issued in large numbers, usually for fairly small 
amounts, along identical lines.（後略）」とされている。三つめは、個別保証であり、「17.212 The 
third class of guarantees, described as one-off guarantees, consists of those where the loan or the 
security is so particular that it is not possible for the degree of risk associated with the debt to be 





 同様の保証が数多く「ある」 同様の保証が数多く「ない」 
市場取引可能 （１） ─ 
市場取引不可能 （２） （３） 
 



















通り、計上対象とすることは難しいと考えられる。      
                                                        
6
 Advisory Expert Group on National Accounts（2005）では、「3.3 One-off guarantees: One-off 
guarantees granted by the government to some public corporations and to large infrastructure projects 
(often in the context of a public-private partnership) are usually not standardised and not tradable.（後
略）」と明記しており、当時、個別保証は政府によるものであると、限定表現されていた。も
っそも、その後の議論を経て、2008SNA マニュアル（United Nations （2009））では「17.212 …
略… (As an exception, one-off guarantees granted by governments to corporations in certain 
well-defined financially distressed situations and with a very high likelihood to be called are treated as 












































8 抽出対象は住宅ローン残高が 8,000 億円以上の都銀、地方銀行とした。その結果、対象行数































 アンケート調査の結果、159 先中 147 先から具体的な計数の回答が得られた9。具体的な
計数の回答が得られた先のうち、継続的な計数の提供が可能であると回答した先は、全体
の 99.3％を占めており、さらに、79.5％の先が全ての項目10について継続的に提供可能であ
                                                        
































先について、定型保証を実施していない 44 先を除き（147－44＝103 先）、そこから具体的
な定型保証の内訳計数の提供が難しいとした 24 先を除くことによって、内訳計数を具備し

































保証累積引当率（＝上位 n 先の定型保証支払引当金累積値÷上位 n 先の債務保証残高うち
住宅ローン分累積値）も 1.50％で安定（79 先ベースの引当率も 1.50％）しているほか、79
先の個社毎の引当率の分布状況をみると、住宅ローン保証残高の大小に関わらず、引当率
のバラツキはさほど大きくないことが看て取れた。 
 以上より、推計に必要な引当率は 1.50％であることが判明したほか、上位 40 先に絞り
込んで継続調査を行うことによって、データ提供負担の軽減を図りつつ、統計精度を確保
することが可能であると推察される。      
注１. 住宅ローン保証残高累積シェア 
   ＝上位n先の債務保証残高うち住宅






















のうち住宅ローン保証分は 2.3 兆円（＝156 兆円×1.5％）となる。 
 次に、非個人向け定型保証のうち計数が判明している信用保証協会分（1 兆円程度）等
を、上記の住宅ローン保証分（2.3 兆円）に加えることにより 定型保証支払引当金の合計
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